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Abstract
　This	paper	 is	 a	 study	on	 the	actual	 situation	
and	evaluation	of	civic	cooperation	 in	Tama	area,	
Tokyo.	The	purpose	of	 this	 study	 is	 to	explore	
the	actual	situation	and	evaluation	of	 inhabitants’	
participation	 and	 cooperation	 in	Tama	area	by	
conducting	questionnaire	survey.	The	significance	
of	 this	 study	 is	 that	 it	 is	 about	 investigating	
the	differences	 in	 the	 initiatives	 taken	by	each	
Municipality	 and	 clarifying	 actual	 situation	 in	
Tama	area.		




and	 cooperation	 are	 conducted	 extensively	
in	many	 fields	 such	 as	welfare;2)	The	 actual	
initiatives	about	cooperation	differ	depending	on	




　The	 evaluation:1)	 Voices	 of	 residents	 are	
reflected	in	administrative	measures;	2)The	actual	
initiatives	are	effective	 for	raising	the	awareness	
of	 residents	 inhabitants’	 participation	 at	 	 town	
planning;	 3)Vertical	division	administrations	are	
harmful	 in	promoting	 inhabitants’	 participation	
and	cooperation．
　Issues：1)	 It	 takes	 time;	 2)	Vertical	 division	
administrations	 are	 harmful	 in	 promoting	
inhabitants’	participation	and	cooperation．
Keyword: Citizen cooperation, local government, 
Citizen forum, Tama area
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いる。
2-2　同一県内全市町を対象とした研究
　原口ら 6）による静岡県内 35 市町を対象とした住民参
加と協働について比較・分析した研究がある。






















①日程　2015 年 7 月 1 日～ 2015 年 7 月 31 日
②アンケート数：30 市町村（回収 30 市町村：回収率
100％）
③配布方法：郵送および所管部署への手渡し
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政施策への反映は 28 自治体（93%）が期待し 24 自治
体（80%）が効果があるとしている。住民が持つノウハ
ウ・人脈等の活用による施策の内容・成果の充実におい
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福祉 34 28 29
子育て 10 7 19
保健・医療 9 7 16
道路河川 7 6 15
環境保全 10 8 18
防災対策 10 7 18
防災医療 6 5 9
教育 9 7 17
スポーツ・文化 8 6 21
まちづくり 11 8 18
男女共同参画 10 8 18
その他 3 2 3

































表 4 住民参加・協働の施策分野別件数 
                 (単位：件) 
項   目 計 画 の 策
定 
計 画 の 評
価・見直し 
協働事業 
福祉 34 28 29 
子育て 10 7 19 
保健・医療 9 7 16 
道路河川 7 6 15 
環境保全 10 8 18 
防災対策 10 7 18 
防災医療 6 5 9 
教育 9 7 17 
スポーツ・文化 8 6 21 
まちづくり 11 8 18 
男女共同参画 10 8 18 
その他 3 2 3 










政が施策を決定する場合、各段階（例えば係、課、          
 
( 位：件) 
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図 4 住民側における住民参加・協働における課題 


































れる (図 6) 。 
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図 4 住民側における住民参加・協働における課題 


































れる (図 6) 。 
                        (単位：件) 
図 6 指針・条例等の策定への住民の参加 
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図 4 住民側における住民参加・協働における課題 


































れる (図 6) 。 
                        (単位：件) 























                             
 図 7 住民参加・協働を促進・定着するにあたり、 










についての意見募集」（平成 27 年 7 月 15 日から 8





































































表 4 大きな成果をあげてきた住民参加・協働事業 
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図 4 住民側における住民参加・協働における課題 















参加しているケースが 5  
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れる (図 6) 。 
                        (単位：件) 
図 6 指針・条例等の策定への住民の参加 
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5-2　静岡県 35 市町と多摩地域 30市町村との比較
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